Stark-effect measurements on the rotational transition J = 1 2 of InCl are described. The vapour pressure in the absorption cell was chosen so that the quadrupole hyperfine structure due to the Cl-nucleus could not be resolved. Thus we neglect this coupling in the calculation of the Stark-effect. The derived electric dipole moment in the ground vibrational state is * ii5jn35Q : 1^1= (3.79 ± 0.10) D . Bei Temperaturen um 250 °C wurde der RotationsÜbergang / = l->2, Fx = 11/2 -> 13/2 im Schwingungszustand v = 0 beobachtet. Ft ergibt sich aus der Kopplung des Rotationsdrehimpulses / mit dem Kernspin 7j = 9/2 des Indiums; Ft ist also nicht der Gesamtdrehimpuls. Entsprechend der in 1 beschriebenen Auswertemethode wurde der Übergang mit maximalem zu jedem / gewählt und schließlich der Stark-Übergang mit maximalem | Mf1 ]=7X + / vermessen. Das bedeutet hier \MFl | = ll/2 ->13/2.
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Stark-effect measurements on the rotational transition J = 1 2 of InCl are described. The vapour pressure in the absorption cell was chosen so that the quadrupole hyperfine structure due to the Cl-nucleus could not be resolved. Thus we neglect this coupling in the calculation of the Stark-effect. The derived electric dipole moment in the ground vibrational state is * ii5jn35Q : 1^1= (3.79 ± 0.10) D . 1 !H 1 = (3,79 ±0,10) D
